










































































































In Japanese, when representing the thematic role of a “theme,” an 
alteration, a phenomenon in which a noun phrase can take both ni- and wo- 
case markers, often occurs as seen in “samusa ni/wo taeru” (“to withstand 
the coldness”). This study examines alterations between ni- and wo- case 
makers. Based on results of examining the use of these words, this study 
analyzes factors that contribute to the misuse of ni- and wo- by native 
Chinese speakers who are learning Japanese, in order to examine the origin 
of the different trends of word-choice.  
The purpose of this study is to clarify the following four questions: 
I) What is the range of alterations that occur between ni- and wo- as seen 
in the speech of native Japanese speakers?  
II) What are the conditions or trends that exist in alterations of ni- and 
wo- in the speech of native Japanese speakers?  
III) What is the mechanism involved in realizing alterations between ni- 
and wo- in the speech of native Japanese speakers?  
IV) Despite the fact that both ni- and wo- can be used with the same verb 
in the speech of native Japanese speakers, why is there confusion in 
the use of ni- and wo- by native Chinese speakers who are learning 
Japanese?   
 v 
The results of examining these four questions are as follows. 
(1) Alterations between ni- and wo-, which represents a “theme,” occur if 
they are combined with a thematic role such as, to express it 
categorically, a theme depicting “an emotion in which a causative 
aspect is involved,” “an emotion in which causative aspect is not 
involved,” an “attitude,” and “victory or defeat.” These are common 
semantic relations that connect the noun phrase and the verb, which do 
not physically or directly act on the noun phrase, such that it changes, 
destroys, or creates it.  
 (2) Alterations between ni- and wo- in native Japanese speakers have, in 
categorical terms, the following conditions and tendencies, and each of 
them is generated by the mechanism explained below.  
1) In alterations where thematic role is a “an emotion in which 
causative aspect is involved,” temporal properties of the verb and 
the noun phrase, context of utterance, and the meaning of the verb 
are all relevant. These items determine the semantic focus: 
whether it is on the cause of the emotion or the mental state after 
the emotion has changed; if the focus is on the noun phrase, which 
constitutes the cause of generating the emotion, the sentence is 
expressed by ni-, and when the focus is on the mental state, it is 
expressed by wo-. 
  2) When the noun phrase is combined with the thematic role of “an 
emotion in which the causative aspect is not involved,” alterations 
occur depending on the controllability of the subject of experience 
over the state of affairs, as well as on whether a “goal” element is 
involved in the thematic role. When the controllability of the 
subject of experience over the state of affairs is low or when the 
thematic role contains a “goal,” it takes ni-, and when the 
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controllability of the subject of experience over the state of affairs 
is high or when the thematic role does not contain a “goal,” it tends 
to collocate with wo-.  
  3) In alterations where “an attitude expression” is represented, the 
semantic focus is expressed in a negative form; the degree of 
impact of the action on the theme, whether a “goal” is contained in 
the thematic role, and loss of verb characteristics are all relevant. 
If a sentence is expressed in a negative form and the semantic focus 
is on the theme, or if the degree of impact of action on the theme is 
low, or if the thematic role contains a “goal,” the noun phrase tends 
to collocate with ni-. Meanwhile, if the sentence is expressed in a 
negative form and the theme is out of semantic focus, if the degree 
of impact of action of the theme is high, or if the thematic role does 
not contain a “goal,” it tends to be expressed by wo-. Moreover, wo- 
is more often used if the verb loses its typical characteristics.  
  4) In alterations seen in the theme of “victory or defeat,” the word 
choice is affected by whether an element of the “theme of criteria” 
is contained in the thematic role. Ni- accompanies in thematic roles 
that contain an element of “criteria”; since it can be substituted for 
wo- if it contains no such element, an alteration occurs.  
(3) As seen in (2) above, the target of focus; whether it be the cause of an 
emotion or a mental state that has undergone a change, the 
controllability of the subject of experience over the state of affairs, the 
semantic focus on the theme when the sentence is expressed in a 
negative form, the degree of impact of an action on a theme, the 
element of “goal” or a “theme of criteria” contained in the sentence that 
sits in the vicinity of thematic roles, and the loss of characteristics of a 
verb are all relevant. In other words, these items are fundamentally 
 vii 
involved in the decision to emphasize the noun phrase; when the noun 
phrase is emphasized, ni- is employed, and when the noun phrase is not 
emphasized, wo-, which is a semantically unmarked case marker, is 
commonly employed. It has sometimes been suggested that wo- is 
semantically neutral. However, it is not merely neural; in situations 
under which both ni- and wo- can reveal the role of a “theme,” people 
dare to use wo- because, as I see it, wo- has the function of barring the 
noun phrase from being emphasized by ni-.  
(4) Despite the fact that the same verb can take both ni- and wo- in the 
speech of native Japanese speakers, their use by learners of Japanese 
show confusion of ni- and wo- because they do not agree with the 
word-choice trends of native Japanese speakers with regard to such 
items as temporal properties of the verb and the noun phrase, context 
of utterance, difference in the controllability, or whether a “goal” or a 
“theme of criteria” is involved in the thematic role. Simply put, the 
misuse occurs due to failure in understanding the word-choice trends of 
ni- and wo- in native Japanese speakers, which ultimately depends on 
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選択になる 3。  
（１）太郎が子供を叱った。（＜動作主＞＋＜対象＞＋述語）  







うな活躍ぶりが印象に残った。（毎日 1993.04.28）  
（４）a.日野の世垣は 2 回戦で倉吉北相手に 12 安打を打たれながら 190 球
を投げきる熱投を見せ、試合に勝った。（朝日 2005.07.26）  
    b.「きょうは交流戦の最初の試合を勝った。それで OK」。ぶっきらぼ
うに言い放った。（朝日 2013.05.15）  
（５）a.「ウガンダには百七十万人のエイズ遺児がいます。偏見と不安に恐
                                                   
1 述語が名詞と結びついた時に生じる、主体、対象、場所などの、述語と名詞のあいだに
成り立つ関係のことを言う（日本語記述文法研究会 2009： 3）。ここでの「意味関係」
とは、Fillmore（ 1968）の「 deep case（深層格）」、井上（ 1976b）の「基底の格」、柴
谷（ 1978）の「意味関係」、村木（ 1991）の「叙述素」、仁田（ 2009a、2009b など）の
「格」等と同義である。なお、日本語記述文法研究会（ 2009）では、＜主体＞という意
味関係が用いられているが、本研究では、Fillmore（ 1968）や井上（ 1976b）、柴谷（ 1978）
などに従って、＜動作主＞と＜経験者＞に分けて扱う。  
2 述語が事態を描くのに最低限必要な要素のことを言う（庵 2012： 63）。  
3 （１）（２）はどちらも作例である。  
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れる子供たちには施設が必要です」（毎日 2003.08.31）  
b.社会不安を恐れる政府は、港の荷物受取代などの値上げを取り消し
た。（朝日 2011.06.15）  
（６）a.各党が相乗りした現職に、共産が推す新人が挑むという構図は、前
回、前々回と同じとあって、市民の関心は今一つ盛り上がりに欠い
ている。（毎日 2001.04.14）  


















                                                   
4 『YUK タグ付き中国語母語話者日本語学習者作文コーパス 2015』Ver.6 に見られる用
例である。以降の中国語を母語とする日本語学習者の用例も、全てこのコーパスから抽
出したものである。  

















































































たが、米価下落で投票先に悩んでいる。（毎日 2014.12.12）  
    b.被災地の復興が全く進んでいないにもかかわらず、最重要課題とし
て取り組みを公約に挙げている政党がほとんど無いことに大変失
望し、投票先を悩んでいる。（朝日 2012.12.05）  
 （10）a.かつて自民党の有力派閥の「親分」たちは選挙資金からポストまで
「子分」たちの面倒を見て、「子分」たちはその見返りに派閥への
忠勤に励んだ。（朝日 1998.01.17）  





















（11）動詞の表す動きが目指す存在（仁田 2009c：83）  
（12）述語が表す動きや認識などに対し、その動きの影響を受けるもの、認







＞の定義に該当するため、研究対象に含めて問題がないように思われる。                                           
（13）a.イラクで行方不明となっていたフリージャーナリストで、元信濃毎
日新聞記者の安田純平さん（30）が 17 日、無事解放された。安田
                                                   








喜んだ。（朝日 2004.04.18）  
b.3 人の解放を伝える毎日新聞の号外が 15 日午後 10 時すぎ、JR 大阪
駅前などで配られ、帰宅途中のサラリーマンらが争って手にし、無




あり、関係者は対応に悩んでいる。（朝日 2011.06.28）  
    b.相模灘を見下ろす熱海市の傾斜地に民間企業による「散骨場」計画
が持ち上がり、住民が反発している。市は土地の形状変更利用を許
可したが、その後にわき上がった住民の反対論や観光への影響など









（15）親にさからう。（日本語記述文法研究会 2009：44）  




                                                   





ジャーズのダルビッシュ有投手にあこがれる。（朝日 2014.07.24）  
b.高速ドリブルが持ち味で、アルゼンチン代表の FW リオネル・メッ






 ア .動詞が複合動詞のもの 8 
（18）それでも先輩たちにくっつきながら、平日 5 時間、土日 9 時間に及
ぶ厳しい練習を耐え抜いた。（朝日 2012.08.16）  
     イ .ヴォイスが関わるもの 9、恩恵的事態表示が関係する補助動詞構文 10  
（19）阪神大震災から 10 年を迎えた。月日の流れの早さに驚かされる。（毎
日 2005.01.22）  




た。（読売 2005.07.17）  
       b.仕事を始めた。当初は保育園が見つからず、埼玉県の実家の母親
を頼った。（朝日 2014.08.14）  
 以上のような研究対象に対して、本研究では分野によって偏りが生じるのを
                                                   
8 ここでは日本語記述文法研究会（ 2010： 139-140）の複合動詞の記述に該当するものを
「複合動詞」としている。  











①朝日新聞（1985 年～2015 年） 11 
②毎日新聞（1872 年～2015 年）  
③読売新聞（1986 年～2015 年）  
④『CD-ROM版 新潮文庫』 12 















                                                   
11 ①②③の出典については、それぞれ「朝日」「毎日」「読売」と示す。  
12 『新潮文庫 100 冊』『新潮文庫の絶版 100 冊』『明治の文豪』『大正の文豪』のことを指
す。  
13 本研究では、国立国語研究所が全文検索システム『Himawari』用に公開している 1947































成し、形態素解析する 18。  
                                                   
17 関西学院大学の于康氏によって開発された、中国語を母語とする日本語学習者の作文、
メールなどのタグ付き誤用コーパスである。中国国内の大学で日本語を主専攻とする学
習歴 3 ヶ月～ 10 年の学習者のデータであり、データの規模は、2016 年 8 月時点で、フ
ァイル数 2,918、文字数 4,198,159、タグ数が 71,573 である。  
18 ここで縮小データを使用したのは、全データでは膨大な量であり、またテキストデータ
ではないものも含まれることから形態素解析ができないためである。このうち、毎日新









のリストを作成する 21。  
３）２）のリストのうち、「に＋動詞」「を＋動詞」の合計用例数が多い上





50 件以上ある動詞を抽出する。  







0.4 論文の構成  
 本研究は、以下の構成で議論を進める。  
 序章  








ための電子化辞書である。ここでは「UniDic-mecab 2.1.2」を使用している。  
21 機械処理には、 perl と ruby を使用した。  
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1.1 母語話者における「に」「を」交替に関する先行研究  
 ここでは、1.1.1 節で「に」「を」間の交替について、まずはどのような範囲
で生じるのかという全体に関する先行研究を取り上げ、そこで明らかにされて



















表 1-1 「に」「を」間の交替が指摘されている先行研究と動詞  
先行研究  交替が見られる動詞  
森田（ 1981、 2002 など）  「構う」「しくじる」「背く」「こらえる」  
村木（ 1982）  「勝つ」「通る」  
益岡・田窪（ 1987）  「耐える」  
森山（ 1988）  「落ちる」  
『日本語基本動詞用法辞典』
（ 1989） 1 
「構う」「耐える」「通る」  
塚本（ 1991）  「耐える」  
Bando（ 1996）、山川（ 2004） 
「喜ぶ」「嘆く」「楽しむ」「迷う」「ためらう」「悩む」
「あこがれる」  





田中（ 1998）  「かまう」「迷う」「悩む」「苦しむ」「憧れる」  
三原（ 2000）  「喜ぶ」  
森山（ 2008）  「悩む」「耐える」  
仁田（ 2009a）  「喜ぶ」「おびえる」  









趙（ 2014）  「喜ぶ」「迷う」「悩む」  
 





 （ⅰ）《文型 a》［人］｛が／は｝［試験］に落ちる  
   《文型 b》［人］｛が／は｝［学校］を落ちる  
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 （１）a.彼女ハ娘ノ合格ヲ喜ンダ。  











 （２）光泉はその反応の激しさに困ったように（仁田 2009b：75）  




の文と意味が変わるものについては「 #」を付与している。  
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（３）小肥りの男は～三か月間死におびえ、（仁田 2009b：75）  
（２） ’ 光泉はその反応の激しさ｛ ??で／ ??によって｝困ったように  






（第 154 回衆議院予算委員会 第 29 号）  
b.県民百三十万が非常にそれを困っている。（第 26 回参議院予算委員
会 第 15 号）  
（５）a.おなかをすかせ、暗闇におびえた児童が泣き始める。（朝日 2012.04.16） 
    b.CO ガスに冒された夫は頭痛、耳鳴り、けいれん発作に苦しみ、夜の




























した。（朝日 2011.01.07）  
b.「甲子園を目指すあまりに人間として大切なことを見失ってはいな
いか」。勝利よりも人間教育をこだわった。（朝日 2000.08.20）  
（８）a.目標年次にこだわるのは「大国に指示されたくない」という思いが
ある。（朝日 1994.11.03）  
        b.野村証券や住友銀行が有名だが、「うちはとてもとても。サラリーマ
ンはどうしても入社年次をこだわるし、この習慣をやぶるのは難し









りすることは少なかった。（毎日 1999.12.02）  
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    b.そして合間に、夏巳をかまったり出かけたりするのだ。（『不実なく











   b.遭難者の家族はみんなその知らせ｛ ?を／に｝喜んだ。（三原 2000：
62）  
 （11）a.そのお土産は子供たちに喜ばれた。  
















日 2012.01.09）  
b.参加者の半数は、これまでキープ協会で働いたことがあったり、研
修生だったりして巣立った人たち。「お久しぶり」と握手や抱き合
って再会を喜んでいた。（朝日 2014.01.21）  





りを驚く。（朝日 2000.06.01）  
また、森田（ 1980、 2002）でも動詞の自他からの指摘がされている。森田































体系としているル形（V ル／V タ）とテイル形（V テイル／V テイタ）の対立
が、常に成立するわけではないことが指摘されている。そのため、（16）のよ
うに、「V た」は「V ていた」であってもアスペクチュアル的に変わりがなく、
交替が可能な場合がある（奥田 1988：8）。  
（16）雪のため車が思うようにすすまない。禎子はひとりでいらいらした。
こうしているあいだにも、佐和子と宝田氏とのあいだになにかがおこ
っているような気がする。（奥田 1988：9）  
 よって、「V た」の形式で表されていても、継続相を表している可能性が考え
られる。しかし、先ほどの板東・松村（2001）での点的な事態の例として挙げ
られていた（15a）では、「V た」は「V ていた」に置き換えることはできない。  















（朝日 2014.05.19）  
（18）錦三のある交差点。深夜まで客引きをしていた男ら約 15 人が、1 日午
前 0 時になると全員、姿を消した。男性会社員（35）は「全然声を掛
けられない」と様変わりを驚いた。（毎日 2013.06.01）  
（17） ’ *予想外の明るい声に驚いていた。  

























（17） ’’ *30 分間の声  
（18） ’’ 2 日間の様変わり  


































（23）1 時間太郎は怒った。  































筆を握りたい」と苦しいリハビリに耐えた。（読売 2013.03.23）  
b.落ち込む日が続いた。でも、自分には山しかないんだ、といい聞か









                                                   












（28）内野エリア全体が一体となって、地震に耐える。（朝日 2008.04.16）  


























（松野 2010：217）  
b.??すると、部落の連中も、そう結論にあせったりはしないだろう…









進出に驚いている。（朝日 2007.08.22）  
b.上野動物園獣医の増井光子さんは「ニホンイタチしかいない東京で
は、イタチがスーパーに出没するといった話は聞いたことがない」














（35）a.「指名されたぞ」。午後 3 時 44 分、学校のパソコン室でドラフト会
議の結果を待っていた佐藤投手は、インターネットの速報を見てい
た先生の知らせに喜んだ。（朝日 2007.10.04）  
b.「大変名誉なこと。ありがたい」。桜井市大西の津田浩成（ひろしげ）
区長（72）は県内 7 件目となる重要無形民俗文化財指定の知らせを
喜んだ。（朝日 2012.01.21）  
（36）a.共催の決定は三十日夜、日韓両国間でなされた。（中略）サッカー界
にとって、とても良いことで、日本、韓国側もこの結果に喜んでい
るだろう。（朝日 1996.06.01）  
b.中学校時代の同級生の故・小渕恵三元首相から、富岡製糸場は世界
遺産にどうかと 2000 年に相談を受けたことがある。今回の結果を



















高校 2 年生の時、進路に悩んだ。（朝日 2003.04.04）  
b.野球部が女子マネジャーをとらないと知り、進路を悩んだ。「でも、






























「を」が選択される、という決定につながると言う（森山 2008：233-234）。  
 （38）a.苦痛に耐える。  





 （39）息子がバイクに乗っている。（森山 2008：234）  

















































メートも家族も、エースの成長に驚いた。（朝日 1999.04.02）  









予備選挙の両方を勝たなければ，（村木 1982：28）  
（46）そのフランス語でド・ブロイの「波動力学」を訳して岩波から出版し、
日仏交換学生の制度ができるや否や，その試験を通って，さっさとパ

































    正 全国の四分の一の土地を耕し、米をはじめ、芋、柑橘類、砂糖き
び、パイナップル、お茶、大豆などの産地である。（市川 2010：
536） 5 
 （50）誤 倒れた騎士が試合を負ける。  
    正 倒れた騎士が試合に負ける。（市川 2010：782） 6 
 （51）でも、私はたくさん友達、友達を、友達を、たくさんの友達を（→に）




5 下線は筆者が追加した。  
6 下線は筆者が追加した。  
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会いました。（1 年生）（杉村 2010：146）  
（52）授業に（→を）受けると、いろいろなことが書くにできます。（2 年生）














































































2.1 「に」「を」交替の定量的傾向  
使用データ内で一定数以上の「に」と「を」の用例が見られる動詞として、
序章で 33 語を抽出した。この 33 語について、まずは定量的な傾向を見てみた
い。それぞれの「に＋動詞」「を＋動詞」の用例数と割合を、「に」との割合が
高い順に示すと表 2-1 のようになる 1。表 2-1 の結果から、全体的には、「に」
が優勢であるが、一部で「を」を伴うことがあるものと、「を」が優勢であるが、
「に」で表されることもあるものの２つのタイプがあることが分かる。両者の
中でも、「に」が優勢であるものの方が 33 語中 24 語と、多く見られる。また、
「に」が優勢のものの中でも、90%以上が「に」と結びつくものが 33 語中 22
語あり、全体の約 67%はこれに該当する。それに対し、「を」が優勢であり、

























応じる  3921 2 3923 99.9% 0.1% 
負ける  1814 1 1815 99.9% 0.1% 
敗れる  1000 1 1001 99.9% 0.1% 
背く  565 1 566 99.8% 0.2% 
こだわる  2131 8 2139 99.6% 0.4% 
困る  1229 6 1235 99.5% 0.5% 
飽きる  198 1 199 99.5% 0.5% 
親しむ  348 2 350 99.4% 0.6% 
凝る  163 1 164 99.4% 0.6% 
努める  4449 38 4487 99.2% 0.8% 
甘んじる  231 2  233 99.1% 0.9% 
驚く  2242 31 2273 98.6% 1.4% 
受かる  60 1 61 98.4% 1.6% 
苦しむ  1624 29 1653 98.2% 1.8% 
おびえる  607 12 619 98.1% 1.9% 
呆れる  135 4 139 97.1% 2.9% 
あこがれる  523 18 541 96.7% 3.3% 
悩む  1062 54 1116 95.2% 4.8% 
勝つ  1466 99 1565 93.7% 6.3% 
耐える  1172 86 1258 93.2% 6.8% 
励む  603 52 655 92.1% 7.9% 
迷う  731 77 808 90.5% 9.5% 
落ちる  38 11 49 77.6% 22.4% 
構う  155 90 245 63.3% 36.7% 
通る  23 38 61 37.7% 62.3% 
頑張る  45 91 136 33.1% 66.9% 
喜ぶ  37 926 963 3.8% 96.2% 
ためらう  8 249 257 3.1% 96.9% 
悲しむ  4 213  217 1.8% 98.2% 
嘆く  5 301 306 1.6% 98.4% 
こらえる  4 405 409 1.0% 99.0% 
恐れる  24 2996 3020 0.8% 99.2% 













































である。森田（2002：140-141）では、＜対象＞は表 2-2 の 13 個に分けられて
いる 2。  
 
表 2-2 森田（ 2002： 140-141）における＜対象＞の下位分類  
意味関係  例  
①精神作用・感情の指向・原因  合格を喜ぶ／親の死を悲しむ／成功を願う  
②内容  将来を話し合う／結婚を約束する／答を教える  
③理解の対象  本を読む／相手の目を見る／ラジオを聞く  
④動作・作用の対象  虫を殺す／木を植える／中身を調べる／手を洗う  
⑤行為の相手  友人を誘う／父を口説く／人を愛する／人を待つ  
⑥付加・加工行為  砂を混ぜる／水を加える／ペンキを塗る  
⑦行為を向ける場所・箇所  傷口を覆う／的を射る／顔を隠す／塀を塗る  
⑧入れ物  グラスを空ける／家を空ける／袋を満たす  
⑨行為実現の道具  
（ a）臼を碾く／弓を射る／鋸を挽く  
（ b）矢を射る／釘を打つ／鍵をかける  
⑩消費  油を食うエンジン／年を取る／歳を重ねる  
⑪目標  1 位を争う／優勝を狙う  
⑫結果  家を建てる／有終の美を飾る／仏像を彫る  
⑬作用の結果（非意志）  赤みを帯びる／苦痛を伴う  
                                                   
2 森田（ 1994：181-182）でも 13 個に分類されている。しかし、森田（ 2002、2007、2008）
と分類名が少し異なる点が見られるため、ここでは森田（ 2002）を用いている。  
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   c.伝達活動や目的遂行活動を表さないこと。（ex.*からかう、がんばる）




                                                   
3 山岡（ 2000、 2002）では、「心理動詞」ではなく「感情動詞」という呼称が用いられて
いる。  




る」は、「Vる」で未来のことを表している 5。  
（２）平日の朝練を今年初めて全員参加に。市岡監督は「体が一回り大きく
なった」と成果を喜ぶ。（朝日 2005.07.10）  
（３）彼らは、同じように続く地味な毎日に飽きたらなさを感じ、「輝く世界」
にあこがれる。（朝日 2002.11.05）  
（４）自分も大学でまた陸上を頑張る。後輩たちも頑張って、来年こそ目標























に、今勉強を頑張る。（朝日 2011.02.27）  
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ティア、解体業者らが作業に頑張った。（朝日 2005.08.28）  
b.持ち前の集中力で、花びらのしわや葉のねじれなど細かいところま
で繊細な作業を頑張った。（読売 2007.10.03）  
（７）a.同社は業績の悪化で 2005 年から、準社員全員に退職を勧奨したが、
女性はこれに応じず、06 年から清掃会社への出向を命じられた。（朝
日 2013.06.13）  
               b.市はこれを応じず、現在、市を含めて問題をどう乗り切るかの話し
合いが続けられているという。（毎日 1997.08.02）  
（８）a.五百メートルに勝ったのは社会人四年目、二十二歳の岡崎朋美（富
士急）だった。（朝日 1993.12.25）  
b.「前に 1000 メートルを勝ったのは？」の質問に、「覚えてません」。
岡崎本人がきっぱりと答えるほど珍しいことが、夕暮れのリンクで
起きた。（朝日 2003.12.25）  
（９）a.高二で中退したのに、大検に受かったから、結局は同級生といっし
ょに大学を受けられることになった。（朝日 2000.02.07）  
    b.「文検（文部省中等教員検定試験）を受かったばかりで、周囲は猛



















応じるのは、県民に背くことになる。（朝日 1996.03.12）  
b.競争の原理を排して入札制度をないがしろにした「官製談合」は、




















                                                   
6 「背く」には裏切る以外の意味もある。詳細については、 2.2.2.2 節で述べる。  
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2.2.2 ＜対象＞の下位分類の再考  








（読売 2007.04.05）  
（13）a.浅野さんの思いは一つだ。「事故に悲しむ人の涙を一粒でも減らした
い」（毎日 2009.04.20）  
b.国防大臣たちは米英などの外国潜水艦との衝突説を否定したが、各
国首脳にとっては事故を悲しむロシア国民の心情に配慮すること
が常識的な対応だった。（毎日 2000.08.29）  
（14）a.3 連休最後の 12 日、冬型の気圧配置が強まった影響で、県内各地で
は今冬 1 番の積雪を記録し、雪不足に嘆いていたスキー場も家族連
れなどでにぎわった。（読売 2009.01.13）  
b.スキー場に近い宿泊定員八十人のロッジ経営者は、「年末年始は満室
になっていたがキャンセルが続出して、予約は五組ほどになってし





て」に置き換えると、（12） ’～（14） ’のように成り立つことが分かる。  
（12） ’ ～の知らせ｛で／によって｝喜んだ。  
 （13） ’ 事故｛で／によって｝悲しむ。  












おびえている。（朝日 2015.04.27）  
    b.「ガソリン不足で買い物に行く際に乗用車が使えないため、帰省を
決めた。子どもも余震をおびえているので、ガソリンの供給が戻る
まで様子をみたい」（毎日 2011.03.20）  
（16）a.中 3 の冬、進路に悩んだ。強豪でない野球部で、気ままに続けるの
は楽しいだろう。でも、どうしても高校野球と真剣にかかわりたい。
やっぱり、自分を熱くさせた長野日大で。（朝日 2014.07.09）  
    b.佐世保市内の高校に入学したが、受験勉強を重視する教育に失望。
中退して、英国に留学した。大学で日本に戻ったが、進路を悩んだ。
（朝日 2008.09.02）  
（17）a.体力に自信がある石崎さんも初の手術にためらったが、「好きな読
書ができなくるのはつまらん」と、昨夏、手術に踏み切った。（朝
日 1996.09.15）  







（15） ’ 余震｛ ?で／*によって｝おびえている。  
（16） ’ 進路｛で／*によって｝悩んだ。  











は、「に」と同じく＜原因＞の意味関係を持つとしている 7。  
（18）a.家族の健康がジョンを喜ばせた。  


















（20） ’ *彼のせいで恐れる  
                                                   
7 「原因的使役文」とは出来事や人を表す名詞句を主語に取り、「ある事態が要因やきっか
けとなって別の事態が引き起こされることを述べるもの」を指す（日本語記述文法研究











（12） ’’  ～の知らせが家族や友人たちを喜ばせた。  
 （13） ’’ 事故が｛人々／国民｝を悲しませた。  
（14） ’’ ～の声が｛候補者／犬養道子さん｝を嘆かせている。  
（15） ’’ 余震が｛人々／子ども｝をおびえさせている。  
（16） ’’ 進路が～さんを悩ませた。  




て厳しい練習に耐えた。（朝日 2014.07.28）  
      b.選手たちは「悔しさを胸に厳しい練習を耐えた」と口をそろえて振
り返る。（毎日 2013.06.15）  
（22）a.今季は育成に重点を置いて来季に昇格を目指すという手もあるが、
クラブは今季中の昇格にこだわった。（朝日 2007.05.10）  
   b.10 年の国勢調査で 5 万人に届き、市になれた「町」を歩くと、東浦
町が市昇格をこだわったわけが見えてきた。（朝日 2013.02.23）  
（23）a.野球を始めたのは小学 2 年。ずっと甲子園にあこがれていた。（朝
日 2006.07.02）  
b.球場の外で応援団や選手らを前に大粒の涙を流す姿は、誰よりも甲






（21） ’ #厳しい練習が選手たちを耐えさせた。  
（22） ’ *昇格が人々をこだわらせていた。  





















                                                   















「を」の交替が見られる動詞を示すと表 2-3 のようになる。  
 
表 2-3 ＜使役性が関与する感情の対象＞＜使役性が関与しない感情の対象＞を用いた分類  
意味関係  交替が見られる動詞  














従。11 人で監査体制の強化に努める。（毎日 2006.03.18）  
    b.国と県が役割分担のもと連携を図り、ハローワークで地域実情に即
したきめ細かな取り組みを展開し、紹介と相談体制の強化を努める。




んでいる。（朝日 2015.02.27）  
     b.新チームは「全国制覇」を合言葉に練習を励んでいる。（毎日
2003.02.01）  
（26）a.OB の 60 歳代男性は「従業員は、必死になって仕事に頑張っている。
存続のニュースを見て後輩たちの喜ぶ顔が浮かんだ」と、後輩の思
いを代弁した。（毎日 2004.05.22）  
b.「選手たちは、毎朝約 20 キロのロードワークをこなしてから仕事を
頑張っている。今日は応援に来たが、逆にエールをもらったような













団は今年度内に返還に応じる方針という。（朝日 2014.01.31）  
    b.請求書などから算定すると、手抜きで不正に得られた利益は数百万
円に上るという。市は「業者側からも返還を応じるとの連絡があっ
















る。（朝日 2014.10.31）  




























    ③背を向けてその人のもとを去る。  
    ④期待される予想とは異なった行動をとる。また、そういう結果にな
る。～を裏切る。  
    ⑤《「名に―・かない」の形で》名前（特に、役柄名）と実体が一致す
る。 






     b.若い時、私は、人は外見でなく内容だと思っていて、身なりを構わ













 （36）気を使う。気にする。差しつかえる。  
    《文型 a》［人］｛が／は｝［物・事］｛に／を｝構わない  
    《文型 b》［人・物・事］は［人・物・事］で（も）構わない  
    《文型 c》［人・物・事］は文｛ても／たって｝構わない  
 （37）人の世話をしたり、面倒を見たりする。  
    《文型》［人］｛が／は｝［人・生き物］｛に／を｝構わない  
 （38）人や動物をからかう。  

























（27） ’ 返還に対して応じる。  
（32） ’ 県民の信頼に対して背く。  




（21） ’ *厳しい練習に対して耐えた。  
（22） ’ ?産地に対してこだわった。  






















    b.中川高志監督の話 土居は粘りのある投球。決め球は 135 キロの直
球。守りの野球で接戦を勝つ。（読売 2005.07.08）  
 （42）a.本拠地を千葉に移転した新生ロッテは地元での初戦に敗れた。（読売
1992.04.05）  
    b.第三十二回全国ミニバスケットボール大会（中略）は二十八日、東
京・代々木競技場で開幕、男女各四十八チームが三チームずつに分
かれて予選リーグを行った。県代表は男女とも初戦を敗れた。（朝
日 2001.03.29）  
 （43）a.関係者によると、「中には出稼ぎ感覚が強く、試験に受かっても帰国
する人もいる」そうだ。（朝日 2015.02.27）  
    b.若手キャリアの中には、ロジ担に回され「外務省試験を受かってど
うしてこういうことをするのか」と不満を漏らして辞職した人もい




                                                   











（41） ’ *接戦に対して勝つ。  
（42） ’ *初戦に対して敗れた。  


















 （44）a.鳥取のシュート数は、札幌の半数の 8 本で、攻め手に欠いた。（毎
日 2013.07.28）  
      b.先制された東福岡は直後に追いつき、二回には本塁打でリードを奪





の対象＞の分類を用いて表すと表 2-4 のようになる。  
 
表 2-4 ＜態度表出の対象＞と＜勝敗の対象＞を用いた分類  
意味関係  交替が見られる動詞  
態度表出の対象  「応じる」「構う」「頑張る」「背く」「努める」「励む」  
勝敗の対象  「受かる」「落ちる」「勝つ」「欠く」「通る」「負ける」「敗れる」 
 
2.2.2.3 ＜対象＞の下位分類と交替の発生領域  
2.2.2.1 節と 2.2.2.2 節で再考した＜対象＞の下位分類と、その分類に該当す
る交替が見られる動詞をまとめると、表 2-5 のようになる。  
 
表 2-5 ＜対象＞の下位分類と交替が見られる動詞  
意味関係  交替が見られる動詞  




使 役 性 が 関 与 し な い 感
情の対象  
「あこがれる」「甘んじる」「こだわる」「こらえる」「耐える」 




内容  該当なし  
理解の対象  該当なし  
動作・作用の対象  該当なし  
付加・加工行為  該当なし  
行為を向ける場所・箇所  該当なし  
入れ物  該当なし  
行為実現の道具  該当なし  
消費  該当なし  
目標  該当なし  
結果  該当なし  




























































































































（１）a.「この証拠で裁判をやれというのか」。10 年 11 月初旬、検察官役の
指定弁護士となった大室俊三弁護士は、東京地検特捜部から引き継
いだ証拠の少なさに驚いた。（毎日 2012.11.13）  
     b.長年、自民党を支持してきた佐賀市内の 50 代の農家は「今回ほど誰
も こ な い 選 挙 は 初 め て 」 と 運 動 量 の 少 な さ を 驚 い た 。（ 毎 日
2007.07.31）  
（１）a’.大室俊三弁護士は、証拠の少なさに驚いていた。  









b.第 41 回朝日陶芸展（朝日新聞社主催）の審査結果が、20 日発表さ
れた。（中略）宮永春香さん（23）は、「初めての応募で、期待も予












と、後輩たちの勝利に喜んだ。（朝日 2011.08.18）  
b.「それぞれのいいところが出た。チームに推進力を与えてくれた」。
柳下正明監督（54）は代わって入った 3 選手をほめ、チーム一丸の
勝利を喜んだ。（朝日 2014.03.02）  
（４） a.ピンまで 120 ヤードの 2 打目で、クラブ選択に迷った。（朝日
2008.03.10）  
    b.塩谷育代「後半は風の計算でクラブ選択を迷った。迷った時はみん
なミスだった」（読売 1996.06.03）  
（３）a’.後輩たちの勝利に喜んでいた。  
    b’.チーム一丸の勝利を喜んでいた。  
（４）a’.クラブ選択に迷っていた。  





















































3.2.1 時間的な性質の交替への関与  






ような「Vていた」に置き換えられる「Vた」を［継続性］を表すとする 1。  
（６）a.「まさか、本当に」。受賞の知らせに喜んだ。小学生のころから書を
学び、50 余年が過ぎた。（朝日 2008.05.30）  
b.梶正治氏（50）＝無現、社民推薦＝が再選を果たし、革新議席を守
った。同市山北町の事務所には支持者が詰めかけ、「当選」の知ら
せを喜んだ。（朝日 2002.04.14）  
（６）a’.??「まさか、本当に」。受賞の知らせに喜んでいた。  
    b’.「当選」の知らせを喜んでいた。  
                                                   












長ぶりに驚く。（朝日 2006.03.04）  
（８）下部では、ゾウやヒョウなどのほか、チョウやミミズ、ムカデなどの
虫も釈迦の死を悲しんでいる。（読売 2003.05.05）  
（９）家族 7 人で来た千葉市の女性（34）も「ホテル内の施設で遊んでいま






なり、就職するか、教師になるか、進路に悩む。（朝日 1999.06.08）  
b.大学卒業後、進路を悩む。大学まで出てねぶたか――周囲の目は冷
ややかだった。そんな矢先、母校である青森工業高校から声がかか




                                                   
2 第２章でも触れたように、心理動詞は「V る」で現在の感情を表すことができることが







（１）a’.*1 週間の証拠の少なさ  
   b’.1 週間の運動量の少なさ  
（２） ’ *1 週間の受賞  




表 3-1 のようになる。  
 
表 3-1 動詞と名詞句の時間的性質の要素  
動詞／名詞  時間的性質の要素  
動詞の性質  ［発生性］（V た）、［継続性］（V る、V た、V ている、V ていた） 
名詞句の性質  ［成立］（［±過程性］）、［未成立］  
 































う）に悲しんだ。（朝日 2008.07.23）  
b.「室蘭から誕生した初の横綱だっただけに、寂しいね。4、5 日前に
共通の友人から、彼（花田さん）が病気で通院しているという話は
聞いていたが……」と、突然の訃報を悲しんだ。（読売 2010.09.02）  
（13）「あれ、ほんとけ。困るじゃん」。6 日、夫婦で買い物に来ていた近所
の男性（79）が閉店を知らせる張り紙に嘆いた。（朝日 2013.03.09）  
（12）a’.突然の訃報に悲しんでいた。  
   b’.突然の訃報を悲しんでいた。  













と、後輩たちの勝利に喜んだ。（朝日 2011.08.18）  
b.「それぞれのいいところが出た。チームに推進力を与えてくれた」。
柳下正明監督（54）は代わって入った 3 選手をほめ、チーム一丸の




（朝日 2005.07.06）  
b.現在の松本学長は就任以来、次々に改革を進めてきたが、「部局間の
調整が難しく、優先させたい分野に力が注げない」などと話し、学
内からの反発の強さを嘆いていた。（読売 2014.03.16）  
（14）a’.*後輩たちの 1 時間の勝利  
   b’.*チーム一丸の 1 時間の勝利  
（15）a’.1 週間の日本の若者のぜいたくさ  

















     b.食べもの、着るものもままならず、「私、おんぼろになっちゃった」
と、ひもじさを悲しんだが、幸いなことに私は戦争で家族を失わず
に済んだ。（毎日 07.10.31）  
（17）a.ナタを使った形跡もあり、何者かが故意に折ったらしい。高橋さん
は「モラル以前の問題。自然をいたわってほしい」と心ない行為に





い行為を嘆いている。（読売 2008.09.08）  
（18）a.60～70 年前の写真と市中心部の地図を手にした子供たちは、写真に
写っている場所を探し、大きな変化に驚いていた。（毎日 2004.08.06） 
b.3 人は今年 1 月に初めて対面した時の事を振り返り、（中略）大輔さ
んも「母が障害の事を自分から話すようになった」と対面後の変化
を驚いていた。（毎日 2010.02.01）  
（16）a’.*1 週間の被害の大きさ  
73 
 
   b’.1 週間のひもじさ  
（17）a’.?10 回の心ない行為  
      b’.10 回の心ない行為  
（18）a’.*1 カ月の変化  
































































表 3-2 動詞と名詞句の時間的性質と交替のパターン  
 名詞句の過程性
の語彙的性質 
に  を  
該当する動詞  
動詞  名詞句  動詞  名詞句  
































Ⅳ  ［＋過程性］  継続性  
［成立］  
［＋過程性］ 
継続性  ［未成立］  恐れる  
Ⅴ   継続性  ［未成立］  継続性  ［未成立］  悩む、迷う  
 
3.2.2 時間的な性質以外の交替への関与  









変身したようだ」と成長を驚いた。（朝日 2014.07.26）  
（23）a.体操部の吉田和史監督（41）も、大会の様子をテレビで見ながら教




























































予想外によい結果を喜んでいる。（朝日 1997.10.11）  
（30）約 4 千人の愛媛サポーターは、久々に見る選手たちの躍動的なプレー
に魅せられた様子。「ありがとう」「今年はどんどん勝っていこう」と




3.2.2.2 未成立の事態を表す名詞句を伴う時の発生条件  












（朝日 2001.03.19）  
b.「福島に帰るべきか今後の身の振り方を悩んでいた。同じ境遇の人






   ②体の不調や痛みに苦しむ。  







進路｛を考えた／ ?に苦しんだ｝。  









鏡国語辞典 第二版』では、次の４つの意味が記載されている。  
（34）①行くべき道や方向がわからなくなる。  
   ②どうしたらよいか決められなくなる。  
























      b.兄はいま、救急救命士になるために大阪市の専門学校に通う。安田
は消防士になるのが夢だ。勇斗は、大島か、鹿児島市の強豪校か、
来春の進路を迷っている。（朝日 2003.06.27）  
（35）a’.とっさに返事｛ ?を考えた／に困った｝。  























表 3-3 動詞と名詞句の時間的性質が関わる交替  
 名詞句の過程性
の語彙的性質 
に  を  
該当する動詞  
動詞  名詞句  動詞  名詞句  
















































































































                                                   
3 ここでの「外項」とは、「動作主」「経験者」「原因」のことを指し、「内項」とは、「対象
物」のことを指す（影山 2001： 162）。  
4 ここでの「昇格」とは、受動化する際に見られる、「対応する能動文のガ格以外の名詞句
のガ格化」のことを言う（益岡 1987： 182）。この「昇格」に対し、能動文のガ格名詞
句が受身文において非ガ格化することを、益岡（ 1987：182）は「降格」と呼んでいる。  
5 日本語記述文法研究会（ 2009： 23）などを参照のこと。  




































































































（41） ’ *自分に照れていて、  
（42） ’ *テレビを見ることにあきていたから   






















































































   《文型》［人・集団］｛が／は｝［状態・事］｛に／を｝耐える  
（２）外からの強い力に負けないでもちこたえる。  























た。（朝日 2014.05.10）  
（４）a.「元の場所に戻って仕事を続けたい」と避難生活に耐えたが、三カ
月後、初めて一時帰宅すると、自宅や工場はめちゃめちゃに壊れて
いた。（朝日 2000.08.02）  
b.若年層などは避難先に生活基盤を築いていったが、多くは帰島を前





















てきた（朝日 2006.03.08）  
        b.中世デンマークの権謀術数渦巻くエルシノア城を舞台に展開するシ
ェークスピアの悲劇「ハムレット」は、世界中で最も愛され、一番
多く上演され、舞台人はみな出演をあこがれる名作と言われている。
（朝日 2001.02.28）  
（６）a.遊びに加わらなければ仲間外れにされる危機感もあり、痛みにこら
えながら遊びに参加したこともあった。（毎日 2008.11.12）  
b.この試合、痛みをこらえながら守備の要としての責任を果たした。






























4.2 ＜使役性が関与しない感情の対象＞における交替の発生条件と傾向  












典 第二版』では（８）の３つの意味が記載されている。  
 （８）①つまらないことに心がとらわれて、そのことに必要以上に気をつか
う。 
    ②［新しい言い方で］細かなことにまで気をつかって味覚などの価値
を追求する。  











        b.だが中学に入ってついに不登校状態に入った。母親は学校に行くこ
とをこだわった。（毎日 1999.01.26）  
（10）a.豊後水道で育った全長 30 センチの車エビ、博多湾沖の玄界島で採
れたアワビ、アクがない鹿児島産のゴボウ、ほろ苦い沖縄産のしか
く豆など産地にこだわった。（読売 2006.05.09）  
    b.キャッチフレーズは「ラーメンだって地産地消だ！目指すは丼まる
ごと北海道産！」。出店するラーメン店が使用するめんは道産小麦













 （12）①つらい思いを受け止めて、それによく耐える。我慢する。  
    ②感情・生理的欲求を抑えて、それを外に出さないようにする。抑制
する。自制する。  
    ③外から加えられた力などによく耐える。  

























（15） ’ *涙にこらえた。  





ら打つぞ」と威圧しました。（朝日 2012.02.04）  
b.この日も終盤から痛みをこらえ、「走り込みの自信を忘れず投げきっ
た」。（読売 2013.07.17）  
（18）a.地元の公共事業など前職としての実績を強調する黒岩氏は、民主支
持層の 9 割近くを固め、逆風にこらえて巻き返しを図る。自民と公
明支持層からも一部支持が流れている。（毎日 2012.12.11）  
b.逆風をこらえて、予算成立後は関連法案の成立を急ぐ。（中略）小渕

















もそう。（中略）私も 3 日からの 4 連休に休みは 1 日だけ。「他にも働
いている人はいるよ」と言い訳をして妻子の冷たい視線に耐えるしか
ない。（毎日 2008.04.30）  
（21）a.真実に迫ろうと焦るあまり、悲しみに耐える両親の気持ちを踏みに
じってしまったのだった。（読売 2011.10.30）  
b.泣きたい時に泣けるのが自然であり、そのことがストレスを解消し、

























ません。（朝日 2005.06.18）  
b.わが国には、六三％に及ぶ未組織労働者は、常に何らの恩恵を受け
ることなく、社会の底辺にその生活を甘んじなければならないとい
う不合理が横たわっているのであります。（第 46 回参議院本会議  


















4.2.2 動詞の意味以外の発生条件と傾向  




る。（読売 1999.02.14）  
b.支持者の間を駆け回る谷本候補は、さすがに少し疲れた表情。この
日は曇りで寒風も強く、（中略）台上の演説では、マイクを持って
いない方の手を握りしめて寒さを耐える。（朝日 1998.03.10）  
（26）a.やがて敗戦。いとこの 1 人が戦死するなど多くの家庭が悲しみに耐

























   b.甲子園 1 回戦の霞ケ浦（茨城）戦では八回に左足がつったが、「最後
まで投げ抜くのがエース」と痛みをこらえて完投。夏の初勝利を挙

























日 1997.11.14）  
b.尼崎市内で署名活動を行っている尼崎東朝鮮初級学校の金弘修校長
は「税金は日本人と同様に払っているのに、いつまで差別を甘んじ











欧州留学にあこがれた。（朝日 2002.09.01）  





をめざす。（『夕陽のペンマン』扇谷正造 ,BCCWJ）  
（33）a.日本にあこがれ、高校 2 年生だった 2008 年に単身で来日した。（読
売 2012.10.12）  

























                                                   














体的には、「1.2 人間活動の主体」の中の「1.20 人間」「1.21 家族」「1.22 







中の「1.17 空間」、「1.2 人間活動の主体」の中の「1.25 公私－1.2510 家
／ 1.2520 郷里／ 1.2530 国／ 1.2540 都会・田舎／ 1.2550 政治的区画／
1.2590 固有地名」 5「1.26 社会」に該当するものとする。この時、「被災地」
「停留所」「東京」「都会」などが場所名詞に該当する。また、「時名詞」につい
ては、「1.1 抽象的関係」の中の「1.16 時間」のうち、「1.16 時間－1.1690 








                                                   
3 石綿（ 1999：143）において、「東京都」を例に、文脈によって人名詞とも場所名詞とも
捉えられる名詞があることが指摘されている。  
4 「 1.25 公私－ 1.2500 公私」に該当する名詞としては、「公私」「官民」「個人」「法人」
「社会人」などが挙げられる。  
5 具体例としては「生家」「ふるさと」「北国」「都会」「府」「日本」などが挙げられる。  















人名詞  モノ名詞  場所名詞  時名詞  
用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合 
にあこがれる 78 14.9% 198 37.9%  181 34.6%  64 12.2%  2 0.4%  












（『今日も、本さがし』高橋英夫 ,BCCWJ）  
（35）私は若いころ、文明からの逃避をあこがれた。が、歯が痛ければ歯医
者さんにゆくということがあるかぎり文明からの逃避など夢物語で、



















っていることを知り、驚いた。（読売 2000.08.20）  
b.羽田からヘリコプターで約四分だった。だれもが一度は住むことを











































                                                   














（39）1 年目の目標は数字にこだわらない、「なるべく早く 1 軍に上がりたい」
と控えめに話した。（毎日 2009.11.22）  
 以上、定指示と不定指示について見てきたが、この分類を用いて、人名詞が
「～をあこがれる」で表される時の用例数と割合を求めると、表 4-2 のように
なる。結果、定指示が 80%を占め、割合が高いことが分かる。  
 
表 4-2 「～をあこがれる」における人名詞の定指示、不定指示の用例数と割合  
 人名詞／定指示  人名詞／不定指示  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
をあこがれる  8 80.0% 2 20.0% 10 100% 
 
                                                   






 定  不定  
田中（ 1981：16） 特定指示（唯一指示、総称指示）  不特定指示  
堀口（ 1995：33） 定称（総称、限定称、特定称）  不定称  








 表 4-3 「～にあこがれる」における人名詞の定指示、不定指示の用例数と割合  
 人名詞／定指示  人名詞／不定指示  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  






を射止めた。（読売 2005.10.14）  











 （42）子どものころは宇宙飛行士にあこがれた。（朝日 2009.11.03）  
 （43）私立中学に通うヒロシは、不良にあこがれて公立中学校に転校。髪の










 また、表 4-4 はモノ名詞が「～をあこがれる」で表される時の定指示、不定
指示の用例数と割合を示したものである。表 4-4 のように、モノ名詞では約 80%
が不定指示である。  
 
表 4-4 「～をあこがれる」におけるモノ名詞の定指示、不定指示の用例数と割合  
 モノ名詞／定指示  モノ名詞／不定指示  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
をあこがれる  2 22.2% 7 77.8% 9 100% 
 
 それに対し、モノ名詞が「～にあこがれる」の形式で現れる時は、表 4-5 の
ように、やや定指示の方が割合が高いことが窺える。  
 
表 4-5 「～にあこがれる」におけるモノ名詞の定指示、不定指示の用例数と割合  
 モノ名詞／定指示  モノ名詞／不定指示  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  










先輩や同級生は 1 人また 1 人と辞め、2 年生の冬には部員は自分だけ












新潟の生活を楽しもうと考えている」（朝日 2007.11.15）  
    b.細井作は大連に留学の娘を思いながらアカシアの大連を憧れる。（朝








入った。（読売 2007.05.05）  
b.ことのほか風流を好み吉野山をあこがれて付近に桜を植え並べ、そ
の中に家を建てたという。そこで一帯を「桜町」と言うようになっ



















4.2.2.3 「こだわる」の場合  







      b.だが中学に入ってついに不登校状態に入った。母親は学校に行くこ
とをこだわった。（用例（９b）再掲）  
（51）a.みそや塩は石巻のものを使うなど、できるだけ県内の食材を使うこ
とにこだわっている。（読売 2009.06.26）  
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    b.小学校の時から、四股だけは、うるさく言われてきた。基本の動作
をしっかりやれと言われていたので、思い入れがある。1 回 1 回し


















が見られる傾向があると言える 12。  







（ⅰ）「機械では作れない温かさ」を求め、手作りにこだわる。（読売 2015.06.28）  
（ⅱ）高速道路では燃費が最も良いという時速 80 キロにこだわる。（朝日 2012.03.31） 
（ⅰ） ’ ?「機械では作れない温かさ」を求め、手作りをこだわる。  
（ⅱ） ’ *高速道路では燃費が最も良いという時速 80 キロをこだわる。  









人名詞  モノ名詞  場所名詞  時名詞  
用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合 
にこだわる 776 36.4% 81 3.8%  1168 54.8%  69 3.2%  37 1.7%  














習させた。（毎日 2009.03.04）  
（54）40 代の男性社員は「堀江さんは不採算部門は切る方針らしいが、報道





                                                                                                                                                     
るわけではないため、このような「～を」は準必須項であると考えられる。そのため、
本研究の二項動詞という研究対象の中に含めている。  
 （ⅰ） ’ ’「機械では作れない温かさ」を求め、作り方を手作りにこだわる。  








べた。（毎日 2015.06.27）  
b.花沢さんは東芝ファンだが、「東芝は勝ち目がないのに、何をこだわ
っているのか。東芝が BD を出してくれれば買うのに」と、注文を










（読売 2012.01.26）  
  b.特に婚姻という「籍」をこだわる意味がなくなればフランスのよう
に事実婚や契約婚が主流になる。（読売 2000.12.06）  
このように、不定指示のモノ名詞の時に「～をこだわる」で表されること
が多い。この点は表 4-7 の定、不定の用例数と割合からも窺える。  
 
表 4-7 「～をこだわる」におけるモノ名詞の定指示、不定指示の用例数と割合  
 モノ名詞／定指示  モノ名詞／不定指示  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  








表 4-8 「～にこだわる」におけるモノ名詞の定指示、不定指示の用例数と割合  
 モノ名詞／定指示  モノ名詞／不定指示  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  








る気はない。（朝日 2005.09.28）  
（58）ポストにこだわることもなく、米国の大学教授などを経て東京理科大




















































年間のリハビリに耐えた。（読売 2011.08.22）  
   b.一歩進むたびに、足先をハンマーで殴られるようなひどい痛みを感
じた。（中略）でも、自分には山しかないんだ、といい聞かせて、
苦しいリハビリを耐えた。（朝日 1998.04.03）  
（62）a.治療のため病院を何軒か巡り、その都度、苦しくてつらい思いに耐
えた。（毎日 2012.01.29）  
b.大会に入り、仕上げの合宿に出る十七日。父はお守りをくれた。十
八日の二回戦では約束通り、ネット裏で応援団長。お守りを握りし







































                                                   












































































4.3.2 「あこがれる」「こだわる」の場合  
続いて、その他の「あこがれる」「こだわる」の時の交替について見ていきた



























（毎日 2006.02.20）  










































く落ち着いた。（毎日 2001.01.27）  
（71）（72）はコト名詞を伴う例であったが、「あこがれる」では、人名詞の
                                                   








































































































































































































































































 （１）気を使う。気にする。差しつかえる。  
    《文型 a》［人］｛が／は｝［物・事］｛に／を｝構わない  
    《文型 b》［人・物・事］は［人・物・事］で（も）構わない  
《文型 c》［人・物・事］は文｛ても／たって｝構わない  
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 （２）人の世話をしたり、面倒を見たりする。  
    《文型》［人］｛が／は｝［人・生き物］｛に／を｝構わない  
 （３）人や動物をからかう。  




い。（読売 1997.09.13）  
今回使用したデータ内において、（１）（２）の時の「構う」が否定の形で表
されるものと、否定の形をとらない肯定の形のものの用例数と割合を示すと、
表 5-1 のようになる 1。  
 
表 5-1 「構う」が否定の形と肯定の形で表される時の用例数と割合  
 否定の形  肯定の形  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
に構う   906  92.8%  70  7.2% 976  100.0% 
を構う  306 75.9%  97  24.1%  403  100.0% 







                                                   


















 （５）a.安全な食べ物作りのために、無農薬野菜の栽培を励んでいる。  












































                                                   






     ③警備を固めてそこから動こうとしない。  
（ⅲ）パキスタンは今、ソ連軍撤退後のアフガニスタンに責任を持つ暫定政権が出来
なければ、調印には応じられないと頑張っている。（朝日 1988.03.09）  
（ⅳ） 2 打差の二位に陳志忠がつけ、米山剛もこの日 3 アンダーの 69 と踏ん張り、






越して腹が立っています。（読売 1999.01.28）  
b.「受験前から『同人誌に載った論文を見てくれ』とか、こっちの構
わずに研究室に来る人もいる。ずうずうしいぐらい」と本郷教授は
苦笑する。（読売 2001.02.26）  
「構う」が否定の形と肯定の形で表される時の「に」と「を」を伴う用例数
と割合を求めると、表 5-2 のようになる。  
 
表 5-2 「構う」が否定の形と肯定の形で表される時の「に」「を」の用例数と割合  
 に構う  を構う  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
否定の形  906 74.8% 306 25.2% 1212 100% 











張る」（朝日 1993.10.02）  
   b.「（中略）今あなたが改革を頑張ることが将来の子どもたちの笑顔に









（７） ’ 国会を改革してある。  














けたいと思います」と話していた。（読売 2000.11.15）  





















5.3.1 肯否別の交替の傾向  








（GARRRV）』坂本徹也 ,BCCWJ）  
b.その先を行くと別の道に出ることができるため、途中で飼い犬をか
まう男子児童たちが通学路からはずれて入り込んでいく姿を近く
の人たちがよく目撃していた。（毎日 2005.12.01）  
（13）a.主人公の女性 3 人は忙しい理系職場に身を置いて、身なりに構うこ
とをなおざりにしてきた、女子になりきれない「女子モドキ」。（朝

























とボールの飛びばかりを気にする人も。（読売 2006.08.08）  































                                                   





は異なり、「のこと」は省略しても成り立つ 4。  
（15） ’ *候補者本人にかまっていたら選挙はできない。  
（17）a’.栄太郎だけに構うことができたのは、熱にうなされた数日だけだ。 














表 5-3 「構う」が肯定の形で表される時の名詞句の下位分類毎の用例数と割合  
 
有情物  動作主の所有物、コト  
動作主に帰属しない  
モノ、コト  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
に構う  55  40.7%  1  6.3% 14  87.5%  
を構う  80  59.3%  15  93.7%  2  12.5%  
合計  135  100% 16  100% 16  100% 
 
                                                   
4 「のこと」は、認識、思考を表す動詞が対象を伴う時は、コト性のある名詞句が要求さ
れるために、コト性のない名詞句の場合は「のこと」の付与が必須であるが、それ以外


















       b.「半年の期日が来て、値段を構わず、泣く泣く投げ売りする人がい
る一方で、安くなったのを見計らって、黙って拾う投資家がいるか
ら、結果的に値上がりする」（読売 1993.03.04）  
（19）a.あまりに多くの関心事があって他人に構うヒマがないのかもしれま
せんね。（朝日 2008.09.06）  
b.生きるのに必死で他人をかまう余裕はなかった、どんな言葉をかけ
ればいいかも分からなかった――（朝日 1999.07.23）  
（20）a.同誌が米国のノーベル経済学賞受賞者に投資方法について質問した
もので、まずミルトン・フリードマン氏（1976 年受賞）は「他人の
ことに構うな」と回答拒否。（毎日 1997.06.13）  
    b.「国会議員は県のことをかまうな。国会議員は総理と一緒に、国の











れぞれの用例数と割合を求めると、表 5-4 のようになる 5。  
 
表 5-4 「構う」が否定の形をとる時の下位分類毎の用例数と割合  
 否定の形  
合計  
否定形  否定のスコープ内  禁止  
用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合  用例数 割合  
に構う  674  74.4%  174  19.2%  58  6.4%  906  100% 









表 5-5 「構う」が否定の形をとる時の下位分類毎の「に」「を」の用例数と割合  
 否定の形  
否定形  否定のスコープ内 禁止  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
に構う  674  73.7%  174  74.4%  58  92.1%  
を構う  241  26.3%  60  25.6%  5  7.9% 




                                                   




も多く、「に」と「を」の合計用例数 915 件中 691 件はこれらの形式が接続す
るものであることが分かる。  
（21）「フェアな取引ができるし、雑事（ざつじ）にかまわないで本業に専















表 5-6 否定形における継起、付帯状況の「ずに」「ないで」とその他の用例数と割合  
 否定形  
継起、付帯状況の「ずに」「ないで」 その他  
用例数  割合  用例数  割合  
に構う  549  82.8%  125  49.6%  
を構う  114  17.2%  127  50.4%  
合計  663  100% 252  100% 

















らだが、背景には貧困がある。（朝日 2001.03.15）  
    b.母親が仕事で子どもをかまわない。（朝日 2001.04.11）  
また、否定のスコープ内に含まれる用例については 234件あるが、このうち、




るといってダイエットにはまる。（朝日 2008.04.13）  
b.最近はメールも途絶えがち。上司が相次ぎ倒れ、毎日残業で僕をか













される時には、表 5-6 の通り、「に」と「を」は約 50%の割合で現れた。一方、
（24）のように否定のスコープ内で現れる時は、表 5-5 のように、「に」との
割合が高かった。このことから、「X｛に／を｝構わない Y」と「Y は X｛に／
を｝構う Z がない」では、共起傾向が異なる可能性が考えられる。ここで、こ
の両者の形式で表される時の「に」と「を」の割合を見るため、名詞修飾節に
限定して、これらにおける用例数と割合を求めると、表 5-7 のようになる。  
 
表 5-7 「X｛に／を｝構わない Y」「Y は X｛に／を｝構う Zがない」の用例数と割合 
 「X に構わない Y」  Y は X｛に／を｝構う Z がない  
用例数  割合  用例数  割合  
に構う  34  50.0%  132  71.7%  
を構う  34  50.0%  52  28.3%  
合計  68  100% 184  100% 
 
この結果から「X｛に／を｝構わない Y」に着目すると、「に」と「を」が
50%ずつ共起することが分かる。それに対し、「Y は X｛に／を｝構う Z がな
い」では、「に」を伴う割合が高いことが窺える。このことから、名詞修飾節
において「に」が高い傾向が見られるわけではなく、「Y は X｛に／を｝構う Z
がない」の形式が「に」を取りやすくしていることが示唆される。  
 以上から、否定の形をとる時には、継起、付帯状況を表す「ずに」「ないで」
を伴う時、「Y は X｛に／を｝構う Z がない」の形式で表される時、禁止表現の
時に「に」を伴う割合が高く、それ以外の否定形で表される際には、「に」と「を」
が約 50%ずつ現れる傾向があることが分かる。  
 






























（読売 2011.01.13）  
                                                   






（27）私の父母は、ゲームやインターネットはほとんどしないし、第一、   
携帯電話をかまっていて、家族との会話を忘れるなんてことは絶対に
















































5.3.2.2 否定の形をとる場合  
次に、否定の形をとる場合についてである。5.3.1.2 節で見たように、継起、
付帯状況を表す「ずに」「ないで」（以下「ずに」「ないで」と示す）が接続する
時、「Y は X｛に／を｝構う Z がない」の時、禁止を表す時に「に」を伴う割合
が高く、またその他の否定形の時には「に」と「を」が同じぐらいの割合で共
起した。以下では、肯定の形の時とは共起傾向が異なり、「ずに」「ないで」が
















（29）マードック氏がそんな外野の声にかまわず新紙面を登場させた 4 月 26
日、09 年 10 月から 10 年 3 月までの米国の新聞各社の部数が発表さ
れた。（朝日 2010.05.01）  
（30）あと 2 メートル高ければ本塁打という惜しい当たりだったが、打球の
行方にかまわず一塁を全力疾走で駆け抜けると、二塁へ豪快なヘッド
スライディング。（毎日 1996.11.11）  
（31）有村は上田桃子とプレーオフを戦った末に初勝利を逃し、送迎カート
の中で人目を構わず泣きじゃくった。（毎日 2012.07.16）  
（32）時と場所を構わずに自分の要求だけを一方通行で訴えてくる小さな赤
ちゃんに、果たして精神的ゆとりをもって接することができるのかど
うか。（朝日 1997.05.08）  
 「ずに」「ないで」を伴う時の非コト名詞、つまり人名詞、モノ名詞、場所名
詞、時名詞を、定指示、不定指示に分類し、それぞれの用例数と割合を示した
表 5-8 を見てみたい。表 5-8 では、定指示、不定指示ともに「に」を伴う割合




表 5-8 「ずに」「ないで」を伴う時の非コト名詞の定不定の用例数と割合  
 「ずに」「ないで」を伴う時の非コト名詞  
定指示  不定指示  
用例数  割合  用例数  割合  
に構う  280  93.3%  121  63.7%  
を構う  11  3.7% 69  36.3%  







表 5-9 その他の否定形で表される時の非コト名詞の定不定の用例数と割合  
 その他の否定形で表される時の非コト名詞  
定指示  不定指示  
用例数  割合  用例数  割合  
に構う  94  53.4%  12  52.2%  
を構う  82  46.6%  11  47.8%  










続いて、「Y は X｛に／を｝構う Z がない」の形式で表される時を見てみたい。






てたので、子どもに構う余裕がなかった」（読売 2002.05.02）  
b.「頭の中は鳥だけ。子供を構う余裕もない。親として失格だね」（朝
日 1998.09.07）（読売 1995.03.20）  
（34）a.三十歳。ほおはこけ乱れ髪にかまうふうもない。（毎日 1994.10.17）  
   b.機械の性能と商品の出来を見極めるために、髪をかまう余裕はなか
った。（読売 2003.07.02）  
（33）a’.早朝から働きに出て、夜も早く寝てたので、［子どもに構う余裕］
がなかった  
      b’.頭の中は鳥だけ。［子供を構う余裕］もない。  
（34）a’.ほおはこけ［乱れ髪にかまうふう］もない。   






（33） ’’ 子ども｛に／を｝かまうという余裕  






                                                   














（33） ’’’ 子ども｛に／を｝かまうということがない。  










り続けてくれた。（読売 2015.02.18）  
（36）人への被害はないものの、地区では三日、住民らに「窓を閉めて、サ
ルに構わないで」と注意を呼びかけた。（朝日 1999.05.04）  






表 5-10 禁止表現を伴う時の非コト名詞の定不定の用例数と割合  
 禁止表現を伴う時の非コト名詞  
定指示  不定指示  
用例数  割合  用例数  割合  
に構う  53  98.1%  3  60.0%  
を構う  1  1.9% 2  40.0%  






































増山さんの意外な素顔を紹介した。（朝日 2008.01.06）  
b.前任者は身なりを構わない方だったが、後任はカフスボタンをつける
よ う な お し ゃ れ 。 途 端 に 部 下 た ち の 服 装 も 変 わ っ た 。（ 朝 日
1987.02.14）  
（38）少数派は、さほど結婚に構わない「人生仕事」型で、自分の生活の充













に交じってあがった。（朝日 2000.01.14）  
 （40）a.このところ、昼時の電車で、周囲にかまわず、おにぎりやパンをほ
おばる人をよく見かける。（毎日 2009.06.05）  
b.かばんから化粧用具を取り出してコンパクトを使ったり、髪を整え
























































方式も示したが、（中略）断ったという。（朝日 2015.09.20）  
（42）a.今、長男は大学受験に向けて、次男も兄の背中を追うように勉強に
頑張っています。（朝日 2013.01.03）  
b.志望校合格に向けて勉強を頑張っています。（読売 2015.01.11）  
（41） ’｛予算／順位｝を獲得してある。  
















（43）「国体に向けて準備を頑張りましょう」（読売 2012.10.23）  
 （43） ’ 会場を準備してある。  
しかし、「Vてある」は全ての他動詞において成り立つわけではない。そこで、
                                                   
9 ここでの「有界」とは「時間的な区切れ（境界）が想定される場合」（上野・影山 2001：
44）を言う。工藤（ 1995： 57）、北原（ 1999： 163）、金水（ 2000： 31）の言う「限界」
「限界点」「終了限界」と同義である。それに対して非有界とは「時間的な限界がない










（44）「未来をにらみ、農業の発展に頑張ります」（毎日 2005.12.21）  














（47）春休みも休まず種子の袋詰めの作業を頑張った。（毎日 1995.04.13）  
以上、「頑張る」が伴う名詞句は有界性の点から、大きくは１）有界の名詞句、
                                                   
10 動詞が持つ有界性については、他に期間を表す修飾成分が伴えないこと（影山 1996：




 （ⅴ）寝台列車「ブルートレイン」が２日間復活した。  









表 5-11 「頑張る」における「に」と「を」の用例数と割合  
１）有界の名詞句を伴う時  ２）非有界の名詞句を伴う時  
分
類  
名詞句 に頑張る  を頑張る  名詞句 に頑張る  を頑張る  
A 
改革  35 74.5% 12 25.5% 勉強  152 9.8% 1402 90.2% 
誘致  9 39.1% 14 60.9% 練習  81 6.8% 1112 93.2% 
B 
発展  62 96.9% 2 3.1% 仕事  146 14.3% 1018 85.7% 
充実  16 94.1% 1 5.9% 活動  107 21.7% 492 78.3% 
C 復興  158 84.9% 28 15.1% 
リハ
ビリ  
43 19.1% 182 80.9% 








高いという例外が見られたものの、それ以外ではこの傾向に一致した 12。  

















5-12 のようになる。  
 
表 5-12 「頑張る」が伴う名詞句の特性と交替のパターン  
 特性  優勢な
格助詞  例  動詞の時の分類  有界性  
１  
A 主体動作・客体変化
動詞  有界  
に  改革、再建、確保、創生、獲得、建設  
を  誘致、準備、撮影、料理、除染、収録  





有界  に  復興、実現、再生、振興、回復、普及  






5.4.2 名詞句の分類別に見た交替の傾向  






のイエスマンばかり。新しい風を吹かせたい」（朝日 2015.04.22）  
（49）3年間、私たちの仲間が中身ある改革を頑張ってきた。（朝日 2001.07.13） 
（48） ’ #政策が実現している。  
（49） ’ 制度を改革している。  
                                                                                                                                                     
ことが多いために、「に」を取る割合の方が高くなっていることが考えられる。「V る。」
「V た。」「V ている。」「V ていた。」の形式で現れる「スポーツに頑張る」の用例は４件










































（朝日 2009.01.08）  
（50） ’ ??小学生の時は学校の先生になることが夢で、算数に頑張った。  

























続けたい。（朝日 2010.07.28）  
（53）「あいつは人一倍、素振りを頑張っていた。打つと信じていた」（読売
2008.07.16）  
（54）湿布はりはり今日も仕事に頑張ります。（毎日 2015.02.17）  





（52） ’ ??チームの支えになれるように、裏方に頑張った。  












5.4.3 名詞句の分類別に見た交替のメカニズム  





頑張った。（毎日 2007.12.11）  
b.選抜大会出場を目指して臨んだ昨秋の県大会は 2 次大会で敗れた。





























いきたい」（読売 2001.04.10）  
（61）100 ベクレルを超えたコメを収穫した福島市の男性（64）は「今年が
だめなら来年作れるように除染を頑張る。国や県は一刻も早く方針を
決めてほしい」と訴えた。（毎日 2012.01.27）  
（62）「答弁を聞いて、財政が厳しいということに納得した。企業誘致を頑



































い」（毎日 2010.10.24）  
b.「岡山のライバルに戻れるよう、復興を頑張りたい」（読売 2012.05.26） 
（64）a.「これまで以上に町の改革に頑張りたい」（毎日 2008.09.05）  
b.「公平な選挙の結果なので、町民全体のためを考えて行政運営して


























語った。（読売 2011.10.27）  
b.この現職候補は演説で、「定数削減されても、更なる議会改革を頑張











                                                   














諭が入り、理解度の把握に努めた。（朝日 2014.03.30）  
b.サンデン（伊勢崎市）は、メキシコや米国の現地法人などに日本人
社員約 20 人を駐在させている。28 日、現地に問い合わせ、社員の
健康状態などの把握を努めた。「29 日以降も、社員の一時帰国も含
めて検討する」（広報担当者）としている。（朝日 2009.04.29）  
（67）a.今後、景観保存のための条例制定を進める一方、観光客が古墳と周
辺の神社仏閣を歩いて巡れるような歩道や休憩所も整備し、世界遺
産にふさわしい街づくりに努めたい。（朝日 2011.06.10）  
      b.市民が安心感や暮らしやすさを実感できる街づくりを努めたい。（市
街地活性化については）地元がどれだけ本気を出すかにかかってい
ます。（朝日 2000.01.30）  
なお、「頑張る」では、名詞が有界の時は「を」を取る割合が高いものもあ
った。しかし、有界の名詞句を伴う時の、「に」と「を」の合計用例数が多い





















（69）娘は小学 3 年と 4 歳の保育園児の男の子 2 人を育てながら、仕事に頑



































頑張っています。（読売 1998.03.04）  
    b.小学 1 年の娘は、多国籍クルーと堂々と会話する日本人スタッフに
憧れ、英語の勉強を頑張っています。（毎日 2011.11.04）  
なお、データ内で、「V る。」「V た。」「V ている。」「V ていた。」の形式で終
















































本語の基礎をマスターしたい」と学習に励む。（毎日 1999.11.11）  
b.人吉市女性大学の開講式がこのほど、人吉カルチャーパレスで行わ
れた。（中略）社交ダンス、茶道、料理、書道、生花など八コース






























































    ③筋肉が張って固くなる。  














芥川賞作家の三浦哲郎に凝っている。（読売 2007.01.28）  
（81）正月はサラリーマンの夫と韓国で過ごす計画。「今、韓国に凝ってい
るんです」。（毎日 1995.12.25）  
（80） ’ *芥川賞作家の三浦哲郎を凝っている。  






人々を驚かせた。（読売 2003.11.07）  
        b.毎回の人物紹介の文章を凝るなど欄外でいろいろ遊んで、作家も担





        b.応募総数 1112 通の中から 250 組に選ばれ、NHK のど自慢の予選会
に出場しました。周りを見渡せば、衣装を凝っている人、見るから
に歌が上手そうな人など。それに比べ、ほとんど一発勝負の私たち。








から、作り方などの相談をよく受けるという。（朝日 1992.06.30）  












追うべきだ。（朝日 1998.05.31）  
（86）「（成瀬組は）一カット、一カットを凝ることよりも、もっと大事なも
のがある。成瀬によれば、人物の心理の動きと、その持続の効果であ
る」。（朝日 2000.11.19）  
 一方、「追求する」の意味で使われ、「に」を伴う用例は、縮小データで確認
したところ、表 5-13 のようにモノ名詞以外にコト名詞も見られる 15。  
 
表 5-13 「～に凝る」が「追求する」の意味で使われる時の名詞分類毎の用例数  
 コト名詞  モノ名詞  合計  





                                                   




表 5-14 「～に凝る」のモノ名詞における定指示、不定指示の用例数  
 モノ名詞／定指示  モノ名詞／不定指示  合計  






5.5.3 「凝る」における交替のメカニズム  




て内装に凝った。（朝日 2001.01.26）  
        b.色鮮やかなガラス作品を照明で浮き彫りにするなど、内装を凝った。
（毎日 2002.03.01）  
（88）a.「耳で聞いた時に一瞬で情景が浮かぶようにと心がけている。表現
に凝るなんて私の日常にはないこと」（読売 2005.03.30）  




















ある。（毎日 2009.06.17）  


































    ③《「―・んで」の形で下に「言う」「呼ぶ」などの動詞を伴って、副
詞的に》ことばの親愛の気持ちを込めていう意を表す。  






















むことが目的。（毎日 2001.11.24）  
         b.俳句を親しむことによって子どもたちの成長にどのような影響が


























表 5-15 名詞修飾成分として現れる「～を親しむ」とその他の用例数と割合  
 名詞修飾成分  その他  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  









表 5-16 名詞修飾節成分として現れる「～に親しむ」とその他の用例数と割合  
 名詞修飾成分  その他  合計  
用例数  割合  用例数  割合  用例数  割合  
に親しむ  110 31.6% 238 68.4% 348 100% 
 










えた。（高橋 1994：329）  
（99）自分がもし日本からきた女の労働者だったら――工場かどこかではた




む催しをしている。（毎日 2012.06.30）  
          b.歴史と自然を親しむ会の仲間 30 余人がバスで伊賀地方の寺院や
遺跡を巡った。（朝日 2005.04.02 ）   
（101）a.文化の日の 3 日、県の文化施設などが無料開放される。県が定め
る「文化芸術に親しむ月間」（11 月）の一環。（朝日 2010.11.03） 
          b.もし豊臣の世がその後も続いていたら、日本はより明朗で文化や
芸術を親しむ国になったのでは、と思わないでもありません。（朝























お姉ちゃんに読んでもらおうかな」と話していた。（朝日 2003.06.04 ） 
（103）市内ではナイトランニング教室なども始まり、多くの市民がランニ          
ングを親しんでいる。（毎日 2014.05.31）  
（102） ’ 小さいころからよく本に親しむことがある。  













                                                   

























































じることを決めている。（毎日 1995.10.26）  
         b.農林中金が出資を応じることで、母体行側の受け入れ環境が一つ整



























































































































第６章 ＜勝敗の対象＞における「に」「を」交替  
































（朝日 2001.03.11）  
b.DeNA が横浜時代だった 2006 年以来、8 年ぶりに交流戦の初戦を勝






担当者に言われ、受けた全ての会社に落ちた。（朝日 2013.04.26）  
b.専門学校在学中に「今は資格の時代」と、珠算 1 級、日商簿記 3 級、
秘書検定 3 級……と次々に受験、10 の資格を持つ“コレクター”。
しかし、就職を希望した証券会社を落ちた。（読売 1998.04.18）  
（４）これまで、近くにできた 13 階建ての災害公営住宅（復興住宅）と、









 （５）誤 倒れた騎士が試合を負ける。  










6.2 名詞句の特性と交替の傾向  
 まず、＜勝敗の対象＞を表す際に見られる交替には次のようなものがある。  
（６）a.アイルランド出身の 42 歳。ドクターデヴィアスの英ダービー、トニ
ービンの凱旋門賞、イルドブルボン、ホワイトマズル……数々の大
レースに勝っている。（毎日 1997.11.21）  
b.モンジュー、エルコンドルパサー、ダリアバはいずれも同じ日にロ
ンシャン競馬場で距離二千四百メートルのレースを勝っている。そ
の中で、もっとも速かった。（朝日 1999.10.02）  
（７）a.以来、大勝負が近づくとプレッシャーに苦しむようになった。中学
3 年では、勝てばプロ入りという一局に負けた。（読売 2006.02.23）  
b.昨年第 7 局を負けたとき、またこの舞台に戻ってきたいと強く思い
ました。（毎日 2009.07.26）  
 （８）a.初出場の専大松戸は 7 日、花巻東（岩手）との初戦に敗れた。初勝
（読売 2015.08.08）  
b.「緊張で何がなんだか分からなかった」。剣を突く手が鈍ったままで、











トの対局などでも腕を磨いてきた。（読売 2010.08.25）  
（10）88 年五輪招致で名古屋はソウルに負け、2008 年五輪招致では大阪が
北京に負けた。（朝日 2015.06.30）  
（11）83 年夏は準決勝で、後に一時代を築く PL 学園（大阪）に敗れた。（読
売 2015.08.20）  
（９） ’ *頭を使って相手を勝つ。  
（10） ’ *2008 年五輪招致では大阪が北京を負けた。  





納豆が一押し。（読売 2012.02.04）  
（13）静岡市清水区内の女性が、息子を名乗る男から「ギャンブルに負けた」
など電話で何度も理由をつけられ、27 回、計約 3500 万円をだまし取
られた。（毎日 2008.01.12）  
（14）1 年 8 カ月にわたり、綱渡りの政権運営を続けてきたイタリアのプロ
ディ首相は、24 日の信任否決により、中道左派の再結集を図る賭けに
敗れた。（朝日 2008.01.25）  
（12） ’ *「受験を勝つ」とトンカツを食べるのは、実はもってのほか。  
（13） ’ *「ギャンブルを負けた」  






対戦相手を伴って「X で Y に VP」の形式に言い換えることが可能である。  
（６） ’ レースで他の馬に勝っている。  
（７） ’ 第 1 局で相手に負けた。  
（８） ’ 初戦で対戦相手に敗れた。  
一方、（12）～（14）については、「X で Y に VP」に置き換えると（12） ’’
～（14） ’’のように文として不自然である。  
（12） ’’ *「受験で相手に勝つ」  
（13） ’’ ??「ギャンブルで相手に負けた」  













年たってやっと受かった気分です」と喜んだ。（朝日 2012.04.26）  
b.デビューは二年前。レコード会社のオーディションを落ちた。が、
変に明るい性格がスタッフに受け、何度か会社に遊びに行くうちに
シングルを出すことになった。（読売 1997.03.29）  
 （16）a.3 年生の時から司法試験の勉強を始め、卒業後、27 歳で司法試験に




判断をする知見は有しない。（第 177 回衆議院予算委員会 第 3 号）  
 （17）a.低金利だったため申し込むと、金融会社員を名乗る男から「審査に
通った。事務手数料の 26 万 7500 円を振り込んで」と電話があり、
















（15） ’ オーディションで落ちた。  
（16） ’ 司法試験で受かった。  
（17） ’ 審査で通った。  
なお、「落ちる」では、（18）（19）のような交替が見られる。ここでの名詞
句「大学」「企業」は、これまでの交替の例の（６）～（８）や（15）～（17）
とは異なり、「X で（Y に）VP」で表すと不自然である。  
（18）a.映画監督になりたかったが、志望の大学に落ちた。（朝日 2014.04.10） 
b.ある女子学生はゼミでの自己紹介で「国立大学を落ちたので、仕方




厳しさ。（毎日 2003.04.19）  
b.私は就職する気もあったし「したいこと」を主張し「自己 PR」もで
きた。だが、多くの企業を落ちた。（毎日 2004.05.22）  
（18） ’ ?彼は｛志望の大学／国立大学｝で（試験に）落ちた。  















（18） ’’ 大学の試験｛に／を｝落ちた  





                                                   

















手に欠いた。（読売 2014.11.17）  




齢 や 所得 額 、 実 施 時 期 など の 数 値 は 記 さ れて い な い 。（ 毎 日
2008.12.30）  
b.政策論争が深まらなかったのは当然かもしれない。特に麻生氏の発
言は具体性を欠いた。（毎日 2008.09.23）  
（20） ’ *決め手で欠いた。  
（21） ’ *具体性で欠いた。  
ここで「決め手」「具体性」を伴う他の例を見てみたい。「欠く」がこれらの
名詞句を取る時、（22）（23）のように、「X に Y を欠く」で表されることがあ
る。  
（22）司令塔の MF 梁が負傷欠場した仙台は攻撃に決め手を欠いた。（読売

















また二分されて、連邦としての実体を欠く。（読売 1996.07.12）  
 （25）「動転していた。常識を欠いた。軽率だった」。佐賀商工共済協同組合
の破産直前に 270 万円を引き出すなどした課長が 9 日、朝日新聞社の
インタビューに応じた。（朝日 2003.09.10）  



















 次節では、（26）の１）２）３）の順に交替のメカニズムについて考察する。  
 
6.3 ＜勝敗の対象＞における交替のメカニズム  
6.3.1 内容または範囲を表す名詞句を伴う時  
 まず、「勝つ」「負ける」「敗れる」に見られる交替についてである。（27）～
（29）の例を見てみたい。  
（27）a.熊谷組が 7点差、やっとの思いで 1回戦に勝った。（朝日 1994.01.05）  
b.小学生選手が活躍している。10 歳 9 カ月の平野、10 歳 2 カ月の伊藤
に続き、11 歳 9 カ月の加藤も 1 回戦を勝った。（朝日 2011.01.20）  
（28）a.実は島も郷田も勝ったので、この将棋に負けたら前名人は陥落して
いた……。（毎日 2003.03.27）  
b.「この将棋を負けたら引退するつもりだった」（毎日 2004.06.25）  
（29）a.第 1 局に敗れた後、第 2 局で先番 3 目半勝ちを収め、最終第 3 局も
先番中押し勝ちした。（読売 2010.10.07）  












選手に勝った。（読売 2014.01.13）  
（31）三重中京大 4 年時、全日本大学選手権の舞台を踏んだが、松葉がいた
大体大に負けた。（読売 2014.11.15）  
（32）昨年 12 月のドーハ・アジア大会で、日本は 2 種目とも初めて中国に


















                                                   

















たが資格テストに落ちた。（朝日 2014.06.04）  
b.同僚から「スキーの中級すべってん」と聞いて、スキー教室の中級
テストを落ちたと思ったら、中級コースをすいすい滑った話だった
とか。（毎日 1995.03.18）  
 （36）a.宮城に来たのは 99 年、「たまたま」教員採用試験に受かったからだ。
（朝日 2001.10.03）  
b.女性の職業は小学校の先生。低待遇の理由は、教員採用試験を受か
った正規の教員ではなく講師だからだ。（毎日 2014.10.12）  
 （37）a.父は三味線漫才の名手暁照夫さん。「芸に没頭する信念の男」と尊敬
する。「私も 6 年かけて司法試験に通った。やると決めたら実行す




















とリベンジ宣言をする一幕もあった。（読売 2002.08.07）  
（38）（39）は、（38） ’（39） ’のように「～だったのを｛勝った／負けた｝」
と言い換えることができる。  
（38） ’ 向こうが勝ってもおかしくない試合だったのを勝った  





てしまった。（加藤 2006：136）  
（41）普通なら辛くて，逃げ出すかノイローゼになるのを，じっとその重み













（42）a.74 キロ級の原喜彦（新潟北高教）は 1、2 回戦に勝ったが、130 キ
ロ級の本田多聞（自体校）は初戦から連敗して失格した。（朝日
1992.08.05）  
b.05 年 2 月に体調を崩して入院。軽井沢は監督抜きで、長野大会 1、
2 回戦を勝った。（朝日 2008.07.19）  
（43）a.ダイエー3 連戦の初戦に勝った時、主将の伊東が「これからは、毎











た十二人が歌声を競う。（読売 2001.04.10）  





                                                   
3 ＜経過域＞は、日本語記述文法研究会（ 2009： 68）の用語である。「空間移動あるいは
時間的経過を表す事態において、通過する範囲や経過するひとまとまりの時間」のこと









6.3.2 内容や範囲の所属先を表す名詞句を伴う時  
 続いて、内容や範囲の所属先を表す名詞句を伴う時に見られる交替について
考察する。これらには（45）（46）のような「落ちる」の例がある。  
（45）a.第 1 志望に落ちた。模試で A 判定だった大学にも落ちた。（毎日
2003.05.24）  
b.中学 3 年の 2 月末、公立高校入試の前期試験で第一志望を落ちた。
（朝日 2014.07.06）  
（46）a.就職活動の際、事実を告げると、「てんかん患者は雇えない」と人事
担当者に言われ、受けた全ての会社に落ちた。（用例（３ a）再掲） 
b.専門学校在学中に「今は資格の時代」と、珠算 1 級、日商簿記 3 級、





















0、18、0 の得点では首位の安定感に欠く。（朝日 2011.09.12）  
b.6 季連続で開幕投手を務めたエースのサバシアは、右ひざ手術の影
響もあり安定感を欠く。（朝日 2015.03.29）  
 「欠く」は 6.2 節でも見たように、（49）（50）のようなコト名詞ではない名
詞句を伴う時には、「に」とは共起しにくかった。  
（49）早期教育は有能であればいいという価値観で出発し、10 年、20 年後
の社会、地球への視点を欠く。（毎日 1996.04.11）  
（50）社会保障・税一体改革では、何%の消費税率引き上げが必要なのか。

































（52）a.県内では介助犬 1 頭、盲導犬 12 頭で、聴導犬はゼロだ。1 頭を育て
るのに 300 万円かかるが、認定試験に通った希望者には福祉利用制

















































































































































b.11 月には毎年恒例の校内合宿が開かれ、朝夜の厳しい 4 日間の練習
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資料１  「あこがれる」におけるコト名詞と非コト名詞の分類  




























































































時名詞  青年時代、中世  永遠、自由主義時
代  
 
資料２  「こだわる」におけるコト名詞と非コト名詞の分類  
名詞分類  ～にこだわる  ～をこだわる  
コト名詞  相乗り、赤、赤字、天下り、安全・安心、行きがかり、
いきさつ、育成、維持、移設、一日二食、一律適用、一
括、１勝、一本、一本化、違反、美しさ、上積み、延長、
延命治療、お産、男らしさ、おハガキバトル、おわび、
女らしさ、改革、会議、解決、開催、解散、解釈、回収、
解除、改正、回転、回答、開発、回避、確実性、獲得、
確認、確保、確立、過去、貸し借り、貸し付け、勝ち、
勝ち負け、活躍、完済、慣習、完投、貫禄、議員外交、
キック、きたなさ、給付、教育、協議、共催、行状、競
争、居住性、拒否、禁止、苦楽、区分け、経緯、経営、
経過、経済性、継続、継続性、競馬、決議、結果、結婚、
結成、決戦、決着、決定、件、現役、減額、健康、堅持、
建設、建築、検討、原爆、検分、恒久、工作、交渉、合
成、構築、独自候補、公約、ゴール、国営、ここ、こと、
事、～こと、～事、ことがら、再開、採決、再建、採算、
採算性、最終戦、採択、栽培、先送り、削減、削除、作
成、策定、撮影、瑣末、三振、三党共同宣言、幸せ、支
援、シェア、４月入社、しきたり、直筆、自給、事件、
仕事、支持、事実、自主性、事情、自宅通勤、実現、実
施、実写、指定、辞任、習慣、ジューシーさ、シュート、
収容、就労、主張、出荷、出場、主導、取得、守備、純
国産、順撮り、処女性、上演、消化、状況、勝敗、商売、
勝負、証明、消滅、勝利、省略、食事、所有、処理、自
立、白さ、進学、審議会、震災、進出、親切、親族会、  
色づけ、～こ
と、産地、仕
事、市昇格、
それ、人間教
育、利用  
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 真理性、推理、スキーム作り、スクイズ、スクラムトラ
イ、ストレート、スポーツ、住まい、相撲、生活、清潔
性、声明、成立、世代交代、説、接近戦、設計、設置、
説明、全会一致、選挙、宣言、全国一律、戦争、選択、
先発、戦力、相談、続投、そこ、速球、それ、それら、
ソロ、ソロ活動、存続、退任、大連立、高さ、多選、断
行、堪能、担保、地域性、抽出、忠誠・不忠誠、帳尻合
わせ、調達、調度、直球、ちんば、償い、土作り、積み
上げ、定住、提出、停年、手作り、手投げ、統一、どう
映るか、東京駅終着、答申、到達、導入、答弁、党利党
略、独自性、突破、取引、生、二元外交、日常、認識、
認証、狙い、農業、売却、廃止、廃絶、敗戦、敗訴、売
買、派遣、旗揚げ、発揮、発言、発酵、発射、発電、速
さ、判決、パン食、反対、美、ピアノ、引き下げ、日の
出、描写、表明、比例単独、不在、負担、復活、プロ化、
紛失、分類、兵役、返還、編成、編成・成立、編入、訪
問、補給、捕鯨、保証、保障、補償、発足、保有、ボラ
ンティア、負け、守り、右対左、見直し、民主化、無条
件、明記、明示、命令、目撃、持ち帰り、持ち運びやす
さ、ものづくり、もも上げ、盛り込み、役作り、安さ、
優遇、有効、融資、優先、誘致、誘導、要求、様子、擁
立、予約、寄り切り、ライブ、らしさ、ラフ、立候補、
立論、利便性、臨場感、例外化、レトロ調、連帯感、連
覇、連立、浪費、露出、和解、私性、FW 戦、KO、V1 
 
非コト名詞
 
人名詞  あいつ、青木鞠子、あなた、鵜飼教授、オウム、小津監
督、弟妹、おふくろ、俺、女、お世津さん、開拓者、鹿
島、鹿島建設、彼女、官庁、官民、義母、国、郡、耕君、
公私、後藤先生、子供、小娘一人、佐伯年雄、小枝子、
自衛隊、実務家、篠原さん、自分、社会人、社会党、宗
教法人、宗派、主将、樹木医、省、上司、少数民族、女
子、女性候補、女中、白石教授、信吉、正社員、高田氏、
田能村家、丹阿弥泰夫、内藤、日本人、日本人・米国人、
羽田鋼業、人、桧山氏、フォード、保健所、ぼく、本人、
息子、ユーザー、わたし、BDF、EU 
 
モノ名詞  アイガモ農法、アイデンティティー、アオカン、痣、味、
味わい、跡、あれ、案、暗号、安定度、胃、言い回し、
家、生き方、意見、いずれ、板状型、一、一・九、一円
一ドル、一議席、一球、一部、一カ所・二カ所、イデオ
ロギー、犬、イメージ、色、色もの、歌、内、映像、映
像美、絵画、枝葉、エレベーター、怨恨、お金、抑え、
おしゃれ、おせち、音、思い、折り紙、オリジナル・ミ
ュージカル、恩、音楽、外観、階級、外見、外交儀礼、
回数、階段、外来語、価格、化学、輝き、かかわり、核、
核抑止論、学閥、学力、学歴、各論、過去、画質、数、
ガス、仮設住宅、家族モデル、型、肩書、肩書き、形、
かたち、形、滑走路、家庭料理、壁、紙媒体、枯れ木、
川、川幅、考、考え、考え方、環境、関係、慣行、韓国
型、関西風、漢字、感情、観念、看板、慣例、企業名、
基金、技術論、基準、規則、機能、規模、技法、気持、
気持ち、疑問、キャッチ・フレーズ、旧姓、牛丼、給付
金、業界初、競技、協議体、供給量、教条主義、協定、
共同体、共同文書、郷土色、距離、着るもの、記録、議
論、疑惑、金、金銭、ギンリョウソウ、空気、区画、区
切り、具象彫刻、薬、クッション、黒猫、訓令式、計画、
ギフト、籍、
ところ、何、
判定  
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傾向、警察官職務執行法７条、経済大国、形式、形式論、
形象、計上額、軽水炉、形態、携帯電話、継投策、経歴、
系列、血縁、見解、玄関、研究職、権限、見識、原子力、
原子力船「むつ」、原則、原点、原発、原理、個、構想、
公平、公務員制度改革基本法、公約、声、語感、国債、
鋼材、黒人音楽、国賓、ここ、心、個人、言葉、ことば、
言葉じり、五百メートル、五ヘクタール、米、これ、コ
ンセプト、サービス、財源、財政、再生策、財源論、細
部、魚、酒、定跡、殺意、作法、左右、三十人学級、サ
ントリー角、サンフランシスコ条約、試案、シード、自
衛隊機、塩、資格、自覚症状、仕方、しがらみ、色彩、
資金、字句、仕組み、地声、指数、自説、自然、下着、
シチュエーション・コメディー、視聴率、質、質感、実
績、実物、児童福祉法、視点、四半期報告書、ジャズ、
シャンソン、ジャンル、十、収益、十カ所、秀作、収入、
自由貿易港、主義、主張、出塁率、種別、手法、呪文、
酒乱、種類、旬、順位、純血主義、順序、使用、省益、
常識、小選挙区、肖像権、情報、証明書、条約、食、職
業、食材、職種、序列、自力、資料、シルク、白票、進
学率、紳士クラブ、信条、新築物件、新聞、新聞記事、
心理、西瓜、水準、数字、数字の３、数値、スシ、スタ
イル、素手、スナップ、スピード、姓、政策、精神論、
成績、生態、成長率、制度、性能、成分、性別、勢力、
セオリー、席、籍、石炭、責任、世間体、接点、設備、
背番号、ゼロ、線、先取点、前職、戦争もの、鮮度、先
頭、戦法、戦略、先例、前例、総合力、相互確証破壊論、
装飾、そこ、素材、素材感、組織、組織論、そば、それ、
それら、ダークスーツ、体系、対策、対策本部、体制、
第二十六条、代表、体面、竹、竹節人参、だし、立場、
タテ軸、建前、旅、足袋、食べもん、魂、ダム、打率、
男女比、単独政権、地位、小バリ、違い、地下室、力、
知名度、中期プログラム、彫刻、超能力、賃金ベース、
土、ツル、定義、体裁、テイスト、ディテール、定番３
色、データ、テーマ、デザイン、手帳、鉄、てにをは、
てぬぐい、点、点字、電車、点数、点数中心、伝統、電
文、展望、党、動機、統計、当選回数主義、党是、道徳、
党派、独自、独自色、特色、独立採算制、ところ、トシ、
どちら、撮り方、名、内面、内容、中身、なぜ、納豆、
七項目、なに、何か、名前、縄張、［二、三］、二胡、２
槽式、日課、二党間、日本のカレー、二文字、荷物、乳
酸菌、人数、ネーム・バリュー、値段、熱気球、年賀状、
年功序列、年齢、の、農と食、農法、ノーマル車、ノン
GM、伸び率、ハイビジョン、墓、朴政権、爆弾、恥、
走順、パスポート・ランキング、ハチ、バッジ、発想、
花、話、破防法、浜ゆう、バランス、腫物、パワー、パ
ンドラ、非核三原則、美術史観、左四つ、美徳、一人、
一人旅、被爆国、表、表記、表現、平等、比率、ピン札、
品質、瓶のふた論、ファッションルール、フィルム、フ
ォービートジャズ、福祉面、不正、舞台、二つ、ぶどう、
部分、プライド、ブランド、プルトニウム、プロ、文化、
分区、文書、文明、分野、米価、平面、ベータ方式、ボ
イスレコーダー、方式、方針、傍聴記、方法、方法論、
法律、ホームページ、保身、ポスト、ポスト数、ボタ山、
ボランタリープラン、本、ホンネ、本物、本物の味、毎
228 
 
日（毎日新聞）、前説、マスク、松阪牛、真っ白な紙、
マニフェスト、丸刈り、まわし、見かけ、右四つ・左上
手、水、水着、見た目、密室、見直し、見栄え、見本画、
民族意識、昔、無党派、無農薬野菜、名、名称、迷信、
名声、名聞、名目、目先、目線、目安、面、面積、メン
ツ、面子、めん類、妄想、目標、目標値、文字、モチー
フ、持ち時間、もの、物、物語、モノクロ、ものごと、
物ごと、物事、文言、問題、野球カード、役、役職、薬
湯、役割、野菜、野心、やり方、やりとり、遺言状、用
語、様式、洋服、予算、呼び名、リアリティー、理工系、
文系、理想、率、リボン、流行、理論、ルート、ルール、
例、レーベル、歴史、列島改造論、ろうそく、六三三制、
六車線、路上、ワク、枠、枠組み、技、和式、和洋、笑
い、ワンルームマンション、～％、～円、～億、～回、
～月、～月～日、～月末、～キロ、～件、～歳、～冊、
～ドル、～トン、～日、～人、～年、～年間、～倍、～
反、～人、～万台、～名、～割、FW、 JESCO 
場所名詞  アジア、石垣島、映画館、関西、教会、県外・国外、現
場、工場、神戸、国内、撮影地、佐渡、所在、地域、実
家、島（北方四島）、地元、出身門地、仙台、中国、天
魔学園、東京、東京周辺、土地、長田、名護、南沙諸島、
日本、場所、美術館、避難所、広島、広場、辺野古、北
海道、北方領土、南、靖国、靖国神社、両県、WTC ビ
ル、  
 
時名詞  朝、今、会期末、元日、期間、期限、期日、季節、きの
う、国会前、今国会、サミット前、三・五、参院選前、
三月いっぱい、三月末、三年、衆院選前、時期、時間、
成人の日、前年、その日、年度、日にち、百年、訪中前、
満月の日  
入社年次  
 
